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　　　 (4)Mary-ga　John-o　 seme-ta　 (koto)













































































































































































































































　　　 (31)John-ga　kaigi-no　 　 fun-iki-ga/*o　　 　 　 omosiro-katta　(koto)
　　　　　　　　　　　一nom　conference-gen　atmosphere-nom/acc　interesting-past(fact)
　　　　　　　`(The　fact　that)John　was　interested　in　the　atmosphere　at　the　conference.'
　　　 Example(32)shows　that　the　nominalんαづg初o〆 碗 一謝(the　 atmosphere　at　the　conference)
must　be　marked　with　accusative　when　the"stative"adjective　isverbalized　by　si.








































































　　　　　　　b.John-ga　 kaigi-no　 　 　 fun-iki-ga/*o　　 　 　 omosiro-katta　(koto)
　　　　　　　　　　　　　一nom　conference-gen　atmosphere-nom/acc　interesting-past(fact)
　　　　　　　　　 `(The　fact　that)John　was　interested　in　the　atmosphere　at　the　conference.'
　　　 (40)a.John-ga　syusse-o　　　　　　　　kanoo-ni　 si-ta　　 (koto)
　　　　　　　　　　　　　一nom　success　in　life-acc　possible-inf　do-past(fact)
　　　　　　　　　 `(The　fact　that)John　made　his　success　in　life　possible.'

















　　　　　　　b.John-ga　kaigi-no　 　 　 fun-iki-o　　 　 　 omosiro-ku　　 deki-ta.(koto)
　　　　　　　　　　　　　一nom　conference-gen　atmosphere-acc　interesting-inf　can-past(fact)
　　　　　　　　　 `(The　fact　that)John　could　make　the　motif　of　the　movie　interesting.'
The　verb　unit　Vdelei-v,.p　can　inflect　for　tense.　Therefore,　the　light　verb　v　is　not　forced　to　be　real-
ized　as　si　in(41).　The　morphological　requirement,　not　the　syntactic/categorical　one　determines
the　distribution　of　the　overt　light　verb　and　the　empty　light　verb,　because　Vdelei-v,.p　and　T　take　vP
as　their　complement　in　both(40)and(41).
　　　 To　conclude,　the　overt　light　verb　si　occurs　as　the　last　resort　o　save　the　stranded　tense.　In
case　a　verbal　unit　can　inflect　for　tense,　the　empty　light　verb　v　will　occur.
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5.Summary
　　　　In　this　paper,　we　have　claimed　that　si　is　the　overt　realization　fthe　empty　light　verb.　In　sec-
tion　2,　we　have　observed　that　the　verb　si　functions　as　a　light　verb　as　well　as　a　main　verb,　in　order
to　motivate　our　analysis.　We have　shown　that　the　light　verb　v　and　the　overt　light　verb　si　function
in　the　same　way.　In　section　3,　we　have　claimed　that　the　accusative　Case　assignment　can　be　at-
tributed　to　the　light　verb　v　in　Japanese　and　confirmed　the　presence　of　the　empty　light　verb　v　as
the　counterpart　of　the　overt　light　verb　si.　In　section　4,　we　have　claimed　that　the　morphological
requirement　constrains　the　distribution　fthe　overt　light　verb　and　the　empty　light　verb:the
empty　light　verb　can　be　realized　as　the　overt　light　verb　si,　in　case　the　overt　realization　isthe　last
resort　o　save　the　stranded　tense.　If　our　analysis　is　on　the　right　track,　the　Japanese　overt　light
verb　si　will　provide　support　for　the　presence　of　the　empty　light　verb　in　the"transitive　rb"con-
structlon.
*Iwould　like　to　thank　two　anonymous　reviewers　for　their　comments　and　suggestions
.　Needless　to　say,
　 remaining　inadequacies　are　mine.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Notes
1.Although　a head　follows　its　complement　in(1),　the　specific　order　of　a　head　and　its　complement　is　ir-
　　relevant　toour　discussion.
2.In(11),　the　relation　Agree　holds　betweenルfaay　and　si.　Thenφ 一features　ofsi　is　valued　byルfaay,　and　struc-
　　tural　Case　ofルfaay　is　assigned　the　value　accusative　as　areflex　of　the　relation　Agree　inφ一features.　We　as-
　　sume　that　he　dative　marker　ni　in(11)is　realization　of　O-related　inherent　Case　with　an　additional　struc-
　　tural　Case　feature.(Cf.　McGinnis(1998)and　Chomsky(2000,2001b))
3.Without　he　Merge　of　the　verbalizer　si　with　the　nominal　unit,効%will　not　be　assigned　the　O-role　Agent,
　　for　which　the　light　verb　is　responsible.　In　addition,　the　nominal　unit　cannot　bear　tense.　Without　the
　　Merge,　the　past　ense　will　not　be　realized　in(12).　Therefore,　siis　required　to　merge　with　the　nominal　unit
　　tO　realiZe　it.
4.The　driving　force　of　the　raising　can　be　attributed　to　the　nature　of　si　as　a　verbalizer.
5.See　Harada(1973),　Shibatani(1973),　Kuroda(1978),　and　Saito(1985)for　the　detailed　discussion　fthis
　　constralnt.
　　　　Harada(1973)and　Kuroda(1978)indicate　that　here　are　actually　two　kinds　of　Double-o　Constraint　vio-
　　lations:the　abstract　Double-o　Constraint　and　the　surface　Double-o　Constraint.　The　former　violation　is　in-
　　duced　when　structural　accusative　Case　features　oftwo　nominals　have　to　be　valued　by　a　single　verbal　unit.
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　　This　type　of　violation　results　instrong　deviance.　The　latter　isinduced　when　a　structural　accusative　Case
　　feature　of　one　nominal　is　to　be　valued　by　a　verbal　unit,　and　the　other's　accusative　Case　can　be　licensed　in-
　　dependently　ofthe　verbal　element.　This　violation　results　inmarginality.
6.The　example(i)is　also　acceptable.
　　　　　　(i)John-ga　[mondai-no　kaiketu]一〇　 si-ta　　 (koto)
　　　　　　　　　　　　一nom　problem-gen　solution-acc　do-past(fact)
　　　　　　　　` (The　fact　hat)John　solved　the　problem.'
　　Following　Grimshaw　and　Mester(1988)and　Saito　and　Hoshi(2000),　itwill　be　assumed　in　this　paper　that
　　the　verb　si　functions　a a　main　verb　in(i).
7.See　Ura(1999)with　regard　to　the　subjecthood　fthe　dative-marked　nominal　and　the　non-subject　proper-
　　ties　of　the　nominative-marked　nominal.
8.Japanese　has　two　formally　distinct　classes　of　adjectives:adjectives　and　nominal　adjectives.Alarge　part　of
　　nominal　adjectives　are　loan　words　from　foreign　languages　that　serve　as　adjectives.
9.The　adjective　and　the　nominal　adjective　inJapanese　can　inflect　for　tense,　as　in　omosioro-i/omosiro-katta
　　(interesting-pres./interesting-past)and　kirei-da/kirei-datta(beautiful-pres/beautiful-past).　In　this　paper,
　　thus,　we　will　call　infinitival　forms(inf)inflectional　affixes　ofthe　adjective　and　the　nominal　adjective　that
　　do　not　bear　tense.
10.Some　Japanese　speakers　may　judge　this　entence　as　marginal.　Inthis　paper,　however,　Iwill　pay　atten-
　　tion　to　the　fact　hat　it　is　not　ruled　out.　Iwill　eave　the　account　of　their　marginality　for　further　research.
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